









The Formation Process of "Japmanese" Aethetic









???????。???? ? ????????????『 ????』? ???、 ? ?? ?? ?「 ????? ?」 ??? 。? ????「 ?
???
???」 ?っ 。 、 ? 『
???
???』 ??、「 」 ???? 。?? 〈 「 ? 」 〉??? 、「 」???。 、?。???、 「 ?」? 、??? ? ? 。
?????????〜??「 ???????????????????? ?? ? ?? 、???? ? ??? ? ?、
? ??
????? ? 」? 、?っ?? 。? 、? 〜????? ? 、「 」 ?????。 、 。
????
????




? ? ? ? 、 ? 、 。
???、?????「 ??」??????、?????????
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???、????っ???????、????????。??、???? 、「 」「 ? 」? ???? 。「 」 ??????、「 ?」 、「 ??? 」 。???? 、 ? ??? 、「 」 「 」?「 ? 」 ?っ 、 っ ?????? 。 、 ? ?、 」 ???? 。 、 、????? ? ? 。 、??? ? 、 ? 「 」?、? ?
?????、?????????????。????????
「 ??」? ? ?、???? ? っ 。 、??? 、 ? っ 。??? 、 っ 、「 ? 」 ? ? 。
?????、「 ??」??????、?? ? ?
??????? 、 ??。
??、????? ??? 、 ?、




「 ??」?????????????????。??????っ??????、????『 』 ????、???????、??『 ? ? ? 』 ? 、 ?『 ?? ? 』? ? ??、???? ? 、『 』 『 』?、 、?????? 、 『 ? 』? 、 、???『 』 ? ? ?、 ? 、『 ? ? 』 ?、 ? ??。??、 、???? ? 、??? ? ?? ? 、 ??? ? 。? ?????? ? 。 ? 、 、 、??? ? 、 ? 「 」???、 ? っ ????? 。
? ??「 ??」????、??????? ??「 ? ? ?? ? 、?????????
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「日本的」美的概念の成立
?????????、?????????、????????????? 。 ?、「 ? 」 ? 、???っ ? ??? ? ? 、「 」??? ? 、 。 、??? ? 、「 」 っ 。「 ??」?????????????、??????? ???〜???? 『 ?』「 」?、?? 、 、 」???? ? 『 ? 』 。 」「 ? 」 。 、??? ?? 〜 ?? 「 」 、「??? 、?? 」 「?、??」 ? ? ? 。 』???? 「 、 、 ???? ? 、
???
??? っ 」? ?。『 』 ?? 、「 ?。??? 」?? 、 ? 。
????、?????????????、『 ?????』? ???
?〈 ???〉 ? 「 ?、 」?????、 ?。 ? 〜????? 、「 」 ? 「
???、????????????、『 ????』??っ??????? 、? ? ? 『 ???? 』 『 ? 』 ??
???
?『 ? ? 』 ?っ っ 」 。?? ? ? 〜 、 ? 〜 ? ?????? ?〜 ? ?? 「 」「 ? ? ?? ? 」 っ 「 」 ??「 ?? 、??? ? ?? ? 」 。?? ? 〜? 『 』 、「 」?、「 ?? 」? 、 『 』「 ? ?」「 ?」??????、 っ 「?」 、「 ?? っ 、??? ????」 。 ?? 「 」??、? ?「 」 「 、「?」?? 。? 、 ? 〜???? っ ? 「 、
???





??????「 」? ? 、 ?? ? ? ???? 。 、??? 、?? ?「 ? 」 「 」 、???「 ??」 ? ? っ 。
?????、????っ???? ??????、? ?っ?
?????? 。 「 」??? 、 ? ?????? ? ?。 、 『 ????』 、 ?『 』〈? 〉 「 」 ? 。???、『 』 〈 〉 「 」
? ??
「 ? ?、?? ??? 。 」? 。???? 、 ???「 」 、っ?? ? ? 。 、 、 ?っ???? 、『 、『 』???? 、 。
? ??????????? ?? 、「 ??」??????、????
???????。???、???????????、????????? 。
???? ????〜??????『 ???』? ????〈???
?〉???「 」 ? 。
???????????、???????????????
??????。????????????????。??????? 、? ???? ?。 ? ?? ????、? ?? ??????? ? ??。
???
?????????????? ? ?。 ??????
???









??? ?????? ?、 ??
???
? ??
?。?? ? ? ? 」 ? 〈 〉?
???
?、?? ? 〜 『 』 〈???〉? ?「 ? 」 ?、「??? ? 」 、「 」 、
? ??
「 ? ? 」 、???、? っ? 。 、 。??? ??? 、 、っ????????? ??っ ? 、 。 、??????? 、 。
???、????っ??????、???? ????〜???
???、『 ?』 、『 』 、『 』 「?」? ?? 『 』 、?「 ??」 ???????? 。 、??? ? 。
?????????、????????????。????





????、? ???????????? 、? ? ?
??〜?? 『 ???』? ????〈????〉??????
?????????
???? ?? ??????
?「 ? ? 、 ??、 ?
???
???
??? ? 」 ? ? 。 、????、 ? ?? ???、 ? っ??? 。
?????????????ャ??? ???
????。???、 ? 。????『 ? 』 〈? 〉 、『??? 』 ? 〈 〉 、「 ? 」 ??? っ 。????。『 ?? 』「 」 、???? ?。
??????????????????????、?????
????????
??????????、???????????????????????? 、 ? ? ?
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??、??? ?? 「 ? 」???「 ? 」? ??っ ? 、 ?っ???? 、?? ? ? ???????? 、 「 」 ????。 、『 』 、???「 ??」? ?? ?? 、 ?っ???? ?、 ?? ?。
74




??????。『 ????????』????、? ???「 ?? 」??「 ? っ 、
? ??
??? ? 」 ? 。 「 ?」「 ? っ ? 」 ? ?? ? ??。?????? ?? ??? っ 、
? ?????????? ?? 「 ??」?????????????。
?っ???ょ??
???、???? ????〜??????『 ??????』?
???。??、??????? ? 〜 ? ???? ??ー ? ?? 、? ?「??? 。「 ? ?」 、??? 」 、 ? ? ? 」 、「?????」 、「 ?? ? 」 、「
???
???」 、「 ??? ? 」 ? 。??? 、? 「 」 、「 ? 」 ?っ 。
「日本的」美的概念の成立
?????????。???????〜???????ゥ








?「 ??」?????。??????????、??????????? ? ? 、 ????。 ????「 ??」???? ? ? 。?? 、 ? ? ?? ?????????????。??????????? ???? ?ー? ?「 」 、 ?????、 「 」 っ 。
??? ????〜??????、??「 」
????。??? ? ? 『 』
?????。???、「 ????????????????????、?? ? 、?????? 、
? ??
??? ? 」 、 ? 「 ?????? ??? ???? 、 ?? ??、
???
????? 」 。 、??「 ??」 ? 。
????、『 ?????????????????????』? ?
???「 ? 」? ? 、 『??? 』? ?? 、 ?????? ?」 ?「 」??? ? 、??? 『 』 、????? ? っ 。 、??? 。
?????????、??????、??? っ??
「 ???? 」 っ 「 」 っ?????
???????、 ? 、?? ? ー ?











????、???、「 」 ? ?、
??????っ?。 ??????????????、??、?? ? 「 」??? ?? ?? 、「 」 ????? 。
???、????????〜?????『 ?』
?ィ?????ー ー 「 〜??? ? 「 ー ー
???









??? 、 ? 。? ? 」 、 っ??? ???? ?。 ? 「 ??」??? 、 ? ??『 ?????』??????????????。『 ?????』?、??? 、 ???っ?。 ? 。












?????????????、????????????????、??? ? 、 ? ? ?〜? ? 「 『 』?????? 。 ?」「 。
? ??
?? ? 。 ? ? 」 っ ???? ? ?? っ 、 、?「 ? 」 ?? ?。
??????????????。???? っ
?、「 ?? ? ? ? 」 、 「 ??」? ??? 、 っ っ??? ?っ 。 、 〜? ??『 ????』? ? ?〈 ?〉 「 ? ????? 、 ? 、
???
??? 、? ? ? 」 。?、? ? ? 『??? 』 、「 」 、「????? ?」「 ? ……」 「 ? 」
???
? ??
??? 、 ?、『 』? ? 。???? 、?? ??「 ?」????? 。
????、『 ?????』?『 ????』 、『 ???????』?
?????「 ??」?、?????????????。??????「 ? 」? ? ? ?、 ? ? 、??? ? 、? ? ?? ? ?「 ?」 ? 、????? ? 。 ? 「 」 ???? ???。
????????????????? ??????、「 ??」
????? 、 ? っ ??っ? 、 、??? ? 、「 ? ?」??? ?? ?。
??、????????? ? ? 、 「 」
??????? ???。 「 」 ? ?? 、?? ? っ 。 、??〜 ??? ?、 ?、『??? 』? ? 、 「
???
???? ? ?」 。 、???? 、 『 』????? 。??? 。 ? 、
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??「 ??????????????????????????、?????? ? 」 、「 ?、 ? ???? ????? ?? 、 ?? ? ?
? ??
??? ??? 」? 。 『???』 ? 。 、 『 』??? 『 』 ???? っ?、??? ?? ?。
???????????????、???「 ??」??????
???????? 。 、??? ? っ ? 、 ?「 」??? ? っ 、「 」??? ??? っ っ?。 、???「 」 、??っ ? っ 、「 」??? っ ?? 。
??「 ??」 、????「 ????」????? ? 、「 ?
?」?????? ???? ??? ? 。
??、「 ??」? ?????? ? っ





??????????? っ 。 ? 、
???
「 ? 」 、 ?っ ? 。
??「 ??」?? ? ?、? ? ? ??
????っ?。 ? 、 。
? ??「 ??? ? 」? ?、 ???? ????、?? ? ??? 、 。 、
? ??
『 ???????』????? ??? 、 ??〜?? ? ??『 』 『 ? 』???? ?? 。『 、『 』 、『 ? ? 』 、『 ? 』 、『 』 、『 』 、『 ? 』 、『 ????』 、『 ? 』 、『 ?』 ? 』 『?』 、『 ?? ? 』 、『 、『 ? ?? 』 、『 ? ?』?? 。 ? ? ?? ?、「 ??? ? 『 』?????? 」 ? ? 。? 、??? ????? ? 〜 ?
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「日本的」美的概念の成立
???????っ?????????、??????????????。 、『 ? 』 ? 、?? ? ?っ????。 ??、「 ? っ 」 。『 ? 』? ??? ?、???????っ?? ? っ 、??っ 。?? 「 『 』??? ?? 『 』??、 ? ? っ
? ??
??? ??っ 」 、 。 、「??? ? ??」 。 ???? ? 、「??? ?? ??」? 。? 『 』 、「??? ? ?? 、 、??? ? 、 ? ?
???
??? 」 ?? 。 、「 〈 〉?」? 。『 』 、「 」?、? ? ? 、??? ? ? 」 、「 、
???
???『 ?』 ? 」
??『 ????』?、????? ?????????????
????????っ??、??????????????っ???、? ????????????????っ?。??、???????? ??? 、 ? ? ? ???、
? ??
??? っ? ? っ ?っ?。『 』??? 、 っ 、 ????〜 ?『 ? 』??? 。 、???っ ??、 ?? ? 、???? ?? 、?? ? 。
???????????、????????????????っ
????????。 『 ? 』??? 、
??????、?????????、????????????、? ? ? ?? ???、????? 、???? ?、? ? ? 。???? ?? 、 ? 。??? 、 ? 、 ? 、
? ??
??? ?? 、 、
? ?
???????????。???????、「 ???
???」??????「 ?????????????????」???? 、 ? ? ? 。 、???? ?? ? ?、 、『 』?、? ? 、 ? ?? ????。
???っ???????????、????『 ?????』??
っ?。??????? ??「 ? ??、 ???? ????
? ??
???????????」? 。 。『?』?、 ? ???? 、 ???? 、「 」?「 ???」 ? 。 、「 ? ? 」 、「
?
????? 」 」 、
??
???




?????、「 ??」????????、「 ??? ?
??? ???? ?? 、 ?? ?? ? 、、 、
???
??? ???? 」 ? ???? 。????????? 、 ? っ 。
??????????? 、 ???「 ??」 、???
??????? ? 、 。 、??? ??? 、『 』
??????????????????っ?。
????、?????『 ????』???????、??「 ?
?」????? ? っ? ??? ??。
? ?????? 「 ? 」 ? ?????、??「 ?」 ?? ? ?? ? ?、
??????????? ? ? ?っ?、?? 。 、??? ? 「 ? 」? っ 、??? 。????? 、「 ???? 、『 』 『 』??? ?? っ 。
???、『 ????』?????? 。 ? 『
??』????? ?、 っ 。 ??ー???? 、?? ? 〜 ? 、??? ? ? 。 ? 』
? ??
??? ? 。 、『 』 、??? っ ?? っ 。??? ?『 』 、? ??。? ? ?、 。??? 、『 』「 」 ????、 ?? 。『 』 、
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「日本的」美的概念の成立
???、??????????「 ???」??????????????? ? 、 ? っ? 。???? 、? ? ?? ? ? ? 。??? 、? 〜 、 ? ???? 「 」 、「??? 。 ? ? 」
???
??? 〈 ? 〉 、???? っ 、??。
???? ????〜????????、??????????
?『 ???』??? 、 ? ????、? 。 」
???
???、 ? 。?? ??〜 、 ??。?? ???『 ? 』 ? 「?」 、「 ?」 ?? 、 。 、??? ???








????」「 ???? 」 、「 ? 」??。?? ? 〜 「 、?」? ? ? 。 〜????「 ?? ?」 、??? 、 ? ? ? 」
? ??
????? ?? 。 、 ?、??? ?? ー 、〜?? っ 。
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????『 ??????』???????「 ????」????????、???? ? ? ?。
?????????????????????????。?
???????。??????????????????。??? 、????? 。 ? ?? ???? ??? 。??? ??、 ? ? ?
?
? ??
??? 。??? ? ?。
???????????????????、?????????
????、??????????っ????。???? ????〜???? ? 、 ? ?、???? ???? ? ? 、 ? 「 ?
???
?????? 」 。 ???? 、『 』 ? ?? ?。??、 ???、 ????? ??、 。
???????????、?????????????、???? ? ? 、 ?
??????????????????????? ????????? ??? ? ? ?。? ? ?、「 ? ? ?? ? ?、???? ? 、 ? ???? ?。 」 ?、 、? ? ?? ?「 ??、 ???? ? ?? ? ?、??? ? 」「 ?? ? 、 、???? 。??? 。 」? ?「
??
??? 、 ? ? ??? 、??? 。? 、 。??? ? ? ?
? ??





?、??????????、『 ????』????「 ??」?????? ? ? っ?。?? ? 『 ? 』????、 ? 「 」? ? ? ??。???、「 」 ? 、『 ?』 ?? ? ??「 ?」 ?、 ? ー ー ????? ?。『 ? 』「 」 ???っ 、 ? 、?」?「 ? ?」? 、 ?、??? ? 〜 『 』 〉??? 、 」 ?
??????
???、? ? ? 『 〈?〉??? ? 「 ?? 、
? ??
??? ? 」 、? 。??、『 』「 ?? 、??? ?? 、 、 」???? ?、「 」 ? ???? っ 。
????「 ??」???????ャ???、?????????
?????「 」?? ?? 、「 ? 」 ??? っ ? 。
???????? ?、??? ??? ? ?
??〜??????、『 ?????????』????、「???」、
???
「 ? 」 、「 ?」 ? ?? ??、????。?????? ?『 ?? 』 ???」 ??? 「 」 、 ??「 ??」 っ 、 「 」 、
???
???。? 、 『 ? 』 ? 、???? ??っ ?、 、 ? っ 。????? ?「 ?」 、「 」 、「 、「 」??? っ 。 、 『 』 、??? ?? 「 」 「 」 「 」??? 。? 、「 」 、??? ?。 、 。
「 ??」??????????????。???????????????????????。???????????
???
????? ?、? ? ? ? ? 。
???、???? ? ??????????????。????





???????????。?? ?? ? ?っ ?
?????、?? 、 ? ??。? 『 ????』 ? ? ???、 ? ??っ 。 、??、 、 ? ? 、 、??? ? ?? ? 。 ? ??? 、????、????、 ??? 、 ???、 ????? ? ? 、「?」 、「 ? ? ? 」 ???? ???っ 。 、 、「 」
???
??? ??? ? 、??? ? 「 」 、「
???
?」?? っ?っ 。
? ????????????????? ??、 ? 〜 ???? 、???? ???
?〜????? 、??? 〜 ???? ?、 。? ?
??、??????????????、???、?????????、? ?、???? ? ? ?? ?? ??? ???? ?っ ? ?? 、??〜 っ 。
???、????????????????、???、???、
???????? ? っ 。??、 、 。
??「 ??」??? ? ?、 ? ?
?????? ? 、 っ?。? ?、 ? ?????? 。
????、?????? ? ? 、









???」??????????、?????。???????、????っ ? 、 ? ????、 っ 。?? 、??? 「 ? ???」 、???? ?。
????????????????、「 ??」??????
????、???????????、?????????????????????? ? ?????。 ???




??、?????????????????、????????「 ? ? 」? ?? ?? ? 。「 」 、?
? ??
????? 、 ? 。「 ? 」?、『 』 ? ?「 ??? 」 ? ?? ??。?? ? 、 『 』 ?っ?。???? ??、「 」?????。? 、 ? 、
? ??








???、???「 ……?」???????、??????????ー?? 、? ????????っ ? 。「 ?? 」 、 ?? ? ? ??????? っ 、??? っ 。 、 「??」 。 、 「??、 ??? 、 「 ? ?? ???? ?。「 ??」??? 、??? ? ? 。????? 。
?????、???????????????。???????
?????? ? 、 ? 〜??? 、 ????。 ?? 、? ?
〜?????、「 ?????????????????、???????? ??? ????? ? ? ?っ?。?? ?? 、?? ?? 、 ?????? 、 ?????? 、 ー ?? ? ?
? ??
??? っ 」 。 ??『 ?????』 ? ? ? 、『 ? ?? 、 『?』? ?? 、 『 』 、???『 ? ? 』 ? 。???、『 』 、「 」 、??? ?? ? 、?「 ? ?」????、 っ 」
? ??
??。 ?「 ? 」 ? 、? 、
? ??
???? 、 ? っ 。
???????? ???????、??、????????、
??『 ??』 ?「 ? 」? ? ??。?? 、??? ? 」
???








??。 ? 、??? っ?。?? ?? 、『??? 』? ? 、『 』 、『??? 』 ? ? ???? 、 。??? 、? 「 」 ?『 ?? 』『 ? 』 、「 」???? ? ? 、 。???? ? 、 ? ? 『
? ??
??』 ?、 。? 、『 ? ? 』 、? ? ?? っ ? 「 」??? ???????。 ? っ「 」 、
??????、???????????、???????????
? ??
??? ? ? ? っ ? ? ?。 ??? ? ???、 「 」 ?? ?? ? ? ? 、???? 。?? ? 『 ?』?、? 『 』 、 ???????????????『 ????』??????????、???。? ?、 ??? っ??? 、 ?
????、????????、??、??、???????、?
????。??『 ??』? ? ?? ?「 」??? ????、 ? 、
????
??? ? ? ? 、??? 。 、 ? 〜????????「 」??、 ? ?? ? 、『 』
???








?。? 、 ?? ?〜? ??っ?。? ?、「 」 、「 ? 」 、「 ?」 ?「 ???」 、??? ? ?? ?? 。?ー????ー? ィッ ャー ? ?〜??? ? ? 〜?「 ? 」? 、「 」 っ 、 「 」??、 ?? 」 、 「 ???????? 。 、 ? 」 ???? 、「 ? 」
???
??? ? 。?? ?????、?? ? っ 。
???????????????????、 ??????
????
???? ? 、 ?? ????? 。 ???
???
??? ??、 ? ? 。
???????????????????????????、?
???っ?。???、???????「 ?」?「 ???」 、「?」?「 ??」?、「 ?ー 」「 ??」 ??? 、
????っ?。?????????????、????? ?????????????『 ? ?』 ? ? ? っ?。??っ 、「 」「 ? 」 っ 「 ? 」 ? ???? 、 ? 、?、? ?? ? 。??? ?。
???、???????????????????????????? ??? ? ? ? ? ????? ? 。 「 」「 ? 」???????? ? 、?????? ? ? ? 。 ?????? 、?????? ? ?? ? 、???? 、
???
???? ? 。




????????????、?????「 ???」?????????? ???? ? 。 ? ?「
?????
?」??? ? ?、??? ? 〜?「 ?? ?
? ??
??? ? 『 』 ー」? ????? ?、 。

























?????????? ????「 ???」 ???? ????? 、??????? 、
??????、? ?「 ???????」 、? ?「 ???????」 、 「 ?? ?? ?」 、 ??「 ??? 」 ????? ?? 、 ?「 」「 ? 」?、??「 ? 」「 ? ??」 、??? ? 。
???????、???????????????????
「 ???? ? 」「 」 ?? ? 、?????? 、「 」 」 、??? 、「 」
? ??
???? 。「 」、「 ?
???。??????、??「 ???????」???、???????「 ? ??」 ?、?? 『 ?』 ??「 ?????? ? ? ? 」?? ?? ?。
????????????????? ????〜??????、
???????? 。???? ? ? 「 」 ? ???? ? ?。 っ??? 、? 。
????????????????????????????
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??????。????????????????????????? ? 、 ????? ??? ? ??? ???? ???? 。 、???「 ? 」 ? 。「 ? 」 ? 、「 」 ? ?、「 」
??
??「 ??」? 、「 」 「 」???。 、??? 、?? ?? 。???????????????? 、???????? 、 、
??
???? ? ? 、??? ? ??? ?
???
??? ? ? 。
?????????、???????????????????
?????????????、???????????????????、 ?? ? ???? 。? 、? ? ? ???? ? ?、 ? ? ????? ? っ 。




?、?っ???? 、 ? ? ???っ 。??? 、 「 」 、「 ? ? ? 」 ? っ っ 。 、????? 、??
???
?っ? ? ?、 ? 「 」 っ?????? ? ? 。 、??? 、 っ?、? ? ? っ 。
? ?????????? ???????? ???、??「 ??」??????????????????
?????。????? ? ????っ 、 ? ????? ? ???。????、 ? っ
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「日本的」美的概念の成立
?? ???? ?ー?????、? ??????????、????、?????、 ??? ????? 。
??、??????、?????????????????っ?
? ????? 『 』 ? ?〈 ??〜?? 〉 ? 。 ? ? 、???? 、 ?? ? 『 、??? ? ? 『 』 、 ?『??? ??』 ? 。
????????????、??? ??、 ??? ?
?????? 「 ? 」 ???? 。 「 」??? ?、「 ???? っ 、??? 、? っ『 ? 、 』 。????、? ? っ 、??? ? っ 、 、 っ
? ??
??? っ ?」 。??? ?、 、 ???? っ 。 ? っ 、??? 『 ?? ?』 、? 『??? 』 、 『 』 、? ????『 』 、
?????。????、?????????、????????????っ??????? 。
???、??????????????、?、???????、
????? ?? ? 。 ? 『 ???』 、『 ? 』 、『 』 ???? ?。 ?? 、 『 』 、『 ? ???? ? 』?? 、 『 ??』 、 ? 『 』 ? ャ ? 』 、?????? 。??? 、 ???、???? ? ? っ???ー ? ュー 、っ?。 、 ?? ????? 、 ? っ 。
??????????????????。?、????????
ー?????、???? ? ?????。? 、??? っ?? ?? 。 、??? ? ? ー ? ? ? 、??? ? 。 、??『 ? 』 、『 『 』 』 、『
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???』 、『 ??????』 、『 ????「 ??」???』 、『 ????????』 ??、? ?????? ??。? ???? ?? 、 ???? ? ?? ? ????? ? 。
????、????? ??????????、??????っ
??????「 ? ??」 、
???
??。
???? ?、? ? ?? ?、 ?? ?、 ?
「 ??」? ??? ? ? 。????? ?? ? 、 」???? ?? 。
? ???????????〈 「 」 〉 ?
???
????? ? ?? ? ? 、 「 」 ?
?????????????? っ 。 、??? ??? ?? ? 。 、??? っ?。??っ 。 ?? 「 」 ?????、 っ?????、 ? ? 。
??????、??????????????????????




???????。?????????????????????? ? ? ? ?? 。? ? ???? ?? ? ? 、 ? ?? ???? ?? 。
?????????????? ?? ? ?? 、







?っ?????????????? ????〜??????「 ????? 」? ? 。 ?「 ? ? 」???? 、 ??
???、???????????、???????????
???
???、???????????。?????????????? ? ????? ? 。 ?????? ? 。? 、 ? ???。?? ? ? ?
?? ?
??? ? ? 。
?、????? ??????????「 ??????」???????、? ? ? 。
????????????????????????。? ?





???????、???????????????????っ???。? ???? ?????っ???、???????? ???、 ? ? ? 。??? 、?? っ 。??? ?? 。 、??? ? ? っ 。 『?』? っ っ 。??? ? ?? ? 「 ?」 っ 、??? ? 〜 っ 。
??????、??????「 ??」????????????
??????っ?。??????????、?????「 ??」????????????????? ?、? ??っ????????っ 。 、 ? っ 。
??????????、 「 ? 」 ? ?






?っ?。???、?????????っ?。??っ?????????? ? ? ???? ??っ?。??「 ??」??? ? ? ? 、 ? ? ? 、
???
??? ?〜?、? ? ?? 、 、??? ??? ? 、 、 ????? ? 、? 。??? ? 、??? ? っ 。 っ 。
??????????、????????????????
???、?????、????????????????????? ? ? 、??? っ??? ? ? ???? ?? ????っ ?、 っ 。
??????????、????? ?????? ?
「 ???」??????????????、?????????????。????、 ? ?ー?????? ょ 、 、?? ??? ????? 、 っ ? ?
? ??
??? ?? ? 。
??????、???????????。???、??????、
?????????????????????っ?????。?????、??、????????????????、?????????? 、 。 ???? 、 ?「 」? ?? ??。????? ? 、??? ? ?。 ??? ????? ? ?? 。 〈 「 」 〉 ? ? 、??? 、 ? 。???、〈 「 」 〉??? ?? 。
????、????、??????????????、「 ???
???????」 っ ? 。
??、?? ??? ? ? 、 ?





??「 ??」??????????????????????????っ?。?? ? ??? ? 、 ? ??????? ? ? 「 」?「 ? 」 ? 、 ? ?? ? ?。
????
?????????っ????、??????????。
?「 ??」???????? 、「 」?っ??? ?っ 。?? ???、「 」 っ??? ? ? ? 。 「 ?
???????。??????、?????????????????? ? ? ?。 ? 、 ???? ? ??? ? 、????? ? ? 。??? 、「 」 、? ? ? 「 」? ←『 』???〜 ? 、 、?? ?? ? ??、???? ?「 」 ??。? ?? ? 〜 。???「 ? 」 、〈 」 〉??? 、??? ?? ? っ 。 ? 、?? ? 『 』 、 、? ? ? ? 『 』??? ???っ 、 、「 」?っ? ?、? 、 っ 「?」? ? 、 ???? ? 、? ? 、 ?っ 。
????、??「 ??」?「 ?」??????????????
?????、? ? 。?? ー? 、『 ? 』 「
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??」??????、「??『 ??』???? ???????『 ??』???? 、 ??? 。
???、?????????????ー?????。??、?? ? っ 「 」 ?「 ? 」 ?
??。??????「 ?」??????っ????っ?????。?? ? っ ? ? ? 「 」「 ? 」 、 、 ??? ? 。 ????????? ?。『 』『 』 、???? ?? ? 「 」??、 っ 。 ? 、っ? ? っ 、
???
???? ?? 。 「 」 」??? 、?? 。 、
???
??? 「 ?? 」? 、 ? 。
????????、????????????????、???
??????????っ???。???????、「 ?」?「 ??」????????? ? ? ????? ??? ???。??? ? 、 っ?? ? ? 。??、 ? 、? ? 、 っ
???????????????????、??????????????ー ? ? 。 、??? 、 ???、 ? ? ?? 。
????、??????????????????。〈 ??「 ?
?」 〉?? ? 、? 〈 ? ?」 〉 ???? ??? ?。 ??、「 」 、 っ ???? ?? ? ?。???? ??? っ 、 、 ???? ? ? 。??? 、 ?? ?? ? っ? っ??? ?? 。 、 ???、?? 、 ? っ 、????、 、 、 ー??? ? 。
???、????????????????。???、????
?、????っ? ?? ? ?? 。 ャー??? ? ? 。 っ???? ? 。
????、〈 ?? ?「 ?」 〉 、 ?
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?? ?? ??」「 ??」 〉????????。??、〈 ??? ?? ??」「 ??」 〉 ? ?? ??? ??、〈 ? ? ??」 〉? ????? ?? ? 、?? ?????? ? 。
?
??
? ? ????????「 ??」「 ???」、???「 ???」??
っ?。????「 ??」??「 ??」??っ?????????????。 ? 、 ? ? ? ?? ? ? 、??? 、 「 」???。
? ?????「 ?????? 」『 ?』 ??、
?????? ? 、 ?? ? 、
? ??「 ? ? 」『 』 ? ?『 』、 ?
????、? 、 ー 、
??『 ?? ? ?? 』 、?? 、? 、
????
?????「 ??」 ? 『 』、?
????、? ? 、 ?
??『 ?? ? 』 ?、 、 ?、 。
??????
? ???『 ? 』 、
? ????????『 ??????』 、????、???????、
????
? ??? ? 『 ?『 ?』 』、 ???? 、 ?
〜???
? ? ? ? ? 『 』、
??、????
? ? ?『 ?? 』 、 、 ?? ? ? ? ?『 ? ? 』 、? 、
??、????
? ? ?『 ? 』 、 、 、? ? ?? ? 、 、
?、???
?? ? ?『 ? ? 』 、 、
?、??
?? ? ?『 ?? ? 』 、 ?、 、
??〜???
?? ? ? ?? ? 、 「 ?」
?????? ? 。 ? ?? ??、?? 『??? 〈 〉 』 ? 、 ? ? ????、 「 ?」? ? ? 、 ? ??? 、 、 、??? ? っ?「 」 ??? ?? 。 ??、? っ?っ? 。
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???????、????????????「 ??」「 ??」?????? ? ??、 「 ? 」「 」? ?????? 、「 」?、? 、 ? 。??? ? 、 ? ?。
? ? ??『 ?????』? 『 ??????』? ?、????、??????
?? 、??
? ? ?『 ?? 』 『 ? ??? 』 ??、?? 、? ?
???、??
? ? ?『 ?? ? 』、 ? ー、 、?
?
? ? ?『 ?? ? 』、? ? ??『 ? 』 、 ? 、 、
???
?? ? ?『 ? 』 、 、?? ??? 『 ? 』、 ? 、
???。???「? 」 ????、「 ???? ? ???」「 ?? ? 」? ?。 ???? ? 、 っ???。 「 」 ??、? ? 、 ? 。 ? 、 ??ー ? ? 、 「 ? ? ?????? 、???? 」 『 』
???、????、?????。
? ? ???『 ???』 、????? ? ?? ? ??『 ? ???』? ????????、
???、??????、???〜????
? ? ? ? ? 『 ? 』 ? 、?
??、???
? ? ? ? ? ? っ ?、「 ? 」 ?
?????? ? 。? ? ?『??』 〈 〉 「 」 ? ?「 ? ?」 。 『 ? 』? ??? 、 、 、??
? ? ??????『?????? ?』? ?、? 、
??????、 ?
?? ? ? ??『 』 ? ? 、 、
?
?????、 。 「 ?」 、「??。 ? ?? ? ?」 ?。??? ? ? っ 、 、??? 、 。
?? ??『 ?????』、? ??? ??『 ? 』、 ? 、 ?、
???
?? ??『 ? 』 、?? ?? 、? ? 「 ? 」 ?
98
「日本的」美的概念の成立
??????、??????????っ????、??????っ ? 。? 、 ? ??「? ? 」 ? ー ? っ 、??? ? 『 』、 、 、 〜?? 。
?? ?????????????、「 ????」?『 ????????』
? ??、? ? ?、 、 『??? ? ? 』????????。?? 、? 「 ? ? 」 ????、?? ? 、???『 ? 』、 ? 、 〜 ??? 。
?? ?????「 ????????? ? ?? 『
?? ?? 』? 」『 』??? ? ? ?、 、
? ? ????「 ?? 」、???? ???「 」、 ??? ? 『 ? 』 、
????、?????? 、「 ???? ? ?? ?。 ? 、????? ? 、 ??? ? ? ? ????? ? ? ? 。 、??? 、? 、??? ? 」 。
? ? ???????????『 ?????』??、???、????
?、???〜????
?? ? ? ?『 ? 』、 ? 、? ? ?、
????。? ?、 ? ????????????????? ?、 っ 、 『???』 ? 。??? 「?? ? ? 、 ? ???? ? ? ? ? ? ?」?? 。「 」『 』??? ?、 ?。
? ? ???『 ?????』、????。??、「 ? ? ? 」 ?
???『 ?? ? ? 』 、 、??? ? 、 ? 。
? ? ???『 ? ? 』、?? ? ??『 ? 』 、 ?『 ? ?
?』? ????、 「 ?」???。? ? 、 ? ? ? ? 、???、 ? っ???「 」??? 。
? ? ??『 ????』、???、? ? 、 。
???『 ? 』? 、 ?
? ? ?『 ?? ? ??? 』 『 ??』 、
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????、???????、????
? ? ??『 ??????』???、???????ー、????????
????、? 〜 ? 。 ? ? 、???「 ? ?? 」 っ ? ?? 。
? ? ????「『 ?? 』 ? ?? ???? ??、
??、?????っ 」? ?? ?『??? ? 』
? ?? 、???????????ー 、
??? 、
? ? ??『 ???? ?』? 『 ? ? 』? 、
?????? 、 〜 。 ? 、 『???』 、 ? 。
? ? ??『 ? ? ? 』 ? 、 、? ? 、?
??
? ? ? ? ?『 ??』、 、 、 〜
??
? ? ? ? ?「 ? ? ? 」『 』 ?
??、?????、?? ???、 〜
? ? ? ? ? ? ? ? 。 、 ? 、
??????っ?、 ? ?? ?「 」??、 ??っ? ? 。 、『 』 」???? ? ? ? 、『??』 ? 「 」???? ?、 っ 。 ?
?、???????????????????????????、??? ? 、『 』 ?「 」? ?、??? ? ? っ 。
? ? ?????『 ?????????』 、???、??????? ? ?? 『 ? 』 、 ???、 ?
??
? ? ? ? 『 ? ?』 、 、 ?〈 ?
??? ? ?〉、??
? ? ? ? ? ?『 ? ? ?
?????? ? 、「 ?? 」 っ???、 ? ? ? 、?? 、??ー ー 『ー ? 』 ? ???? ? 。 ? 、 ? 、??? っ 」 ? 。
? ? ??「???????」??? ??、 ? ?
???、?? ? 。? 、??? ? 、??? 。 ? ? 、 っ 、「? 」 っ????。っ?? 、 ? 。 、 「 」????? っ? 、『 ? 』 ? 「 ?? 」???? ? 。
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?? ???『 ??????』 、????、???????????、
??〜???
?? ???「 ?? ? 」『 ?? 』
?、???、???? ??、????
?? ? ? 、? 『 ? 』 『 ? 』?
?、???、 ? ? 、? ?『 ????????????? 』 ? ?、? ? ? 。
?? ???? ? ?? ?
?????? 『 』 っ 」 『 』??、?????? ? ?ー 、 ? ? ? ? 。
?? ????「 ? ?? ? ? 」『 ? 』
?? ??? ? 、 ? ? 、?
?? ???「 ? 」? 『 』 〈 〉、
????、? ?? ? 、
?? ? 「 ? 」? 『 ? ? 』 〈
?〉 、?? ? 、 ? 。?? ?「 ????」?『 』 〈 〉??? 、 ? ? 「 ???? ? っ 」 ? 。「 」 、『 ?』 、 ? 、 。
? ? ????????????? ??? ? ?、
??????。? 、「 ?『 』『 ? 』 ? っ 」 『 ?
?』???????、?? ??????、?????「 ??????? ? ? ?? ? ? 〈 ? 〉??? っ 、??? ?? 」??? ?。 、「 『 』??? ? ? 」 。
?? ?????????、???????????、??????
っ?。???「 」 、 ???、? ?? 、 ? 。??? ? ?「 ? 」『 』??? 、 ? 、 〜 。
?? ??????????、「 ? 」 『 ?? ? ? 』
??、??? ?、
?? ? ? ?『 ? ? 』 、 、? ??? ?? ? 『 ?
???』??、「 ? 、??? 、 ? ?? ? ? 」 、??? 。 、「 」?「 ? 、??? ?。 ?? 、??? ? ? ? ?? 」? ? 。 「 」 」 、??? ? っ 。 ??? ? ??「 ? ?? ??? 」 『 ?』
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????、?????????、「 ?????????????????? ? ?? ?? ? ? ??、? ???? ? ? 」 ? っ ? 。
? ? ????『 ???????』、????、???????、? ?〜?
?
? ? ? ? ??「 ? ? 」 『 ??』 、 ?
?????? ?、??? ? 、 「 」?『 』 ?、 、 ? ? 、??? ?? 。
? ? ???????? ???、 ?「 ? ?
??『 ??? 』 」 『 』、???、 ? ? ? 、 ?「『 』??? 『 』 ?」 『??? 、 ? 、? 、 「??? ? 」 『??』 、 ァ 、 。
? ? ???『 ?????』 、???? ? ?『 』? 、??? 、 ?? 、? ? ? 「 ? 『 ? 』
ー」『??????? ? 』 、??、?????
? ? ???「 ? ??? ? 『ー 』 ー」、
??
? ? ? ? ?「?? ?? 」『 』 、
????????、???〜????。??????????????? 、 『 ? 』 、??? 。
? ? ???、??????、??? ?????????????
?????? 「『 』 ォ ???? 『 』 ?」 。 『 ? 』? ? 、 ? 。?? ? ? 、??? ? 、 、??? ? 、 っ 、 「??? 」、 ?『 ?』? っ 、???? ? 。
? ? ????????『 ??』? ????? ? ?、 ?
????? 、「 ?」 『 ???? ? 、 「 」??。 ?、「 ? ? 」???。 ? ? ? 」??? 、 、??? 。 ? ? 、??? ? っ 、??? っ ?、 っ 。




? ? ?????「 ?????」『 ??』???? ?、?????、
???? ?、??〜???
? ? ? ?「 ??? 」『 』?? ? 、? ?
???? ?、
? ? ? ?「 ? ?」『 ?』 ? 、 ?
????、?
? ? ? ?「 ? ? 」『 』? 、 ?、 ? ? 、
??。?? 『 』? ????、?????????「『 ??』??????、??? ? ? ? ?」? ???? ? 。
? ? ?????『 ? ? ? ?』? ?、 、 ? ?
?????、
? ? ? ? ?『 ?? ? ? ? ? ー』 、 ? 、
??????、? ?。 ?、 ?「 」? 『 ー ? 』、? 、 ?????? ? 、? 「 」??、「 、 ? ???? ? 、? 、?????? ?」?? 。
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表1能 楽と世阿弥の評価
○:対 象とする言葉が使用されているもの △:対 象とする言葉に近い表現があるもの ×:対 象とする言葉の使用が全 く認められないもの
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽
玄 花 餮似 諾弥 評 語 備 考
日本文学史 三上参次 ・高津鍬三郎 M23/11× × × ○
作者は詳らかならず 観阿弥・世阿弥は作曲家で、作文家に非ず 安達原、熊野の一節文例文学史上に奇異なる光を放つもの 作者が僧侶である事は疑いない
新撰日本文学史略 鈴木弘恭 M25/10× × × × なし 能楽に関する記述なし
和文学史 大和田建樹 M25/ll× × × × 前代未曾有の妙味を備えた文学 古歌 ・古詩を上手に用いて面白くした 暗黒時代の末世を破って一点の電気燈を掲げた、という古事古伝を当時の人情に合わせた 和漢語勢の離合する所突然ならず
日本文学史要 佐々政一 M31/10× × × × 此時代の文学中、最も貴重 仏教者の手になるものであろう 竹生島の一節が文例
国文学史十講 芳賀矢一 M32/12× × × ○ 当時の文学の粋を集めたもの 観阿弥 ・世阿弥は能を発展させた人 文例なし平民的ではない 能の精神は幽霊にあり
日本文学史:中 等教科内海弘蔵 M33/3× × × × 仏教思想を含まない物なし 松風の一節が文例
中学国文学史 弘文館 M34/2× × × × 作者は古来詳らかならず 文句の作者は能楽家 と別である 白楽天の一節が文例
日本文学史 笹川臨風 M34/5× × × × 文章は多く僧侶の手になるもの 仏教思想を含有し、千篇一律の感あり老松の一節が文例
日本文学史教科書 藤岡作太郎 M34/9× × × ○ 当時の僧侶が作ったものが多い 仏教思想を含有し、千篇一律の嫌あり鉢木の一節が文例
国文学史教科書 高野辰之 M35/1× × × × 当代文学中最も光を放つ物 多くは輪廻応報 ・解脱成仏を説 く 羽衣の一節が文例、観阿弥の名はあり詞章は七五調 作者の多くは僧侶であろう
新体日本文学史 塩井雨江 ・高橋龍雄 M35/2
× × × ○ 室町文学中、特筆大書すべき物 用語は艶麗華美、崇高勇壮の調べ 世阿弥は観世派の祖作者は僧侶など仏教思想を有す者 特に幽霊ものと称する曲の変化多し





× × × × 曲節自由、流麗 この時代の貴重な文学 松風の一節が文例仏教思想を含まない物なし
国文学史教科書
(修正二版) 小倉博 M37/1
× × × ○ 世阿弥は猿楽の改良者 謡曲の作者は僧侶 船弁慶の一節が文例怨霊解脱は謡曲の生命 平民の娯楽に非ず
国文学史講話 藤岡作太郎 M41/1序× × × ○ 室町文学中最も偉観なもの 支那の伝奇雑劇(元 曲)に則る所多い 文例なし観阿弥 ・世阿弥は曲譜の制定者 仏教・神道の影響(来世解脱・現世利益)
日本文学通覧 岡田正美 M42/7× × × × 当時の僧侶の作であろう 今昔物語 と並ぶ国民伝説の一大宝庫 羽衣の一節が文例
大日本文学史 鈴木暢幸 M42/12× × × o 当代のあらゆる芸術を総合した 猿楽にいたって不完全ながら初めて楽劇的になる 従来、世阿弥等は文の作者ではないと信じられていたが、世阿弥の遺著で改められた、という作者は観阿弥 ・世阿弥他、当代の文学者 世阿弥は数に於ても他の凡てに優れ斯界の泰斗
国民百科全書 尚文館編輯局 M43/12× × × × 故事などを綴った特殊な美文 優美 ・婉曲 ・壮大 ・豪壮を兼備 高砂などの一節が文例
新訂謡曲全集(解題)大町桂月 M45/1× × × ○ 紳士的音楽 足利時代を代表する一大文学観阿弥 ・世阿弥は歌舞の大成者 日本武士的
新謡曲百番(解説) 佐佐木信綱 M45/2× × × × 文学史上不滅の価値がある 世阿弥十六部集に関する記述あり






謡曲物語(小 引) 和田万吉 M45/5× × ○ ○ 武家的→今日は平民的 本邦固有の声楽 十六部集を一貫せる趣旨は 「物真似大切」の一句に存せ り、という物真似大切
??
??????「 ???」
謡曲文学講座 五十嵐力述 T3/7○ △ ○ 0 時代趣味の現われ 支配力のあるモザイク文学筋が引き締まっている 世阿弥の芸術観は物真似、幽玄に集約される
能楽全史 横井春野 T6/12○ × × 0
幽玄を根本とする 二曲三体 世阿弥 はシェークス ピア、近松 に優 る
とも劣 らない大文豪である、 とい う作老は世阿弥一派の猿楽役者 世阿弥は世界的芸術家、大文豪
国民文学史 鈴木暢幸 T9/1× × ○ ○ 世阿弥は斯道の天才
演能の名手であると同時に劇作の詩人 特色として、仏教的、古人の詩歌
の尊重などが挙げられている音楽、身振、文学を調和した総合芸術 本質は歌(音曲)と舞(身振)と物真似(所作)
綜合日本文学全史 三浦圭三 T13/2× × × ○
一種の折衷文学 用語の優麗にも似ず行文が簡潔 能とギ リシャ劇との比較、謡の十
五徳の記述あり句拍子がよい 世阿弥は我文学史上特筆すべき一大功績家




文学聯講』中世)所 収 佐成謙太郎 T15/12○ ○ × ○
誠の花 幽玄 世阿弥の芸術観のみ言及芸術は民衆的なものである 芸術家教育論
国文学史概論 植松安 S3/10× × × ○ 世阿弥の創作が多い 元の戯曲に学んで新作されたものであろう世阿弥に関する記述寡少、松風の一節文例






岩波講座 謡曲 佐成謙太郎 S7/3× × × ○ 能楽は完成された夢幻的楽劇
岩波講座 日本演劇の展開 高野辰之 S7/7× × ○ ○ 物真似に終始すべきではなく芸術化すべき 序破急
観阿弥考(『日本精神史
論纂』第一巻)所収 野上豊一郎 S7/11○
× 0 0 物真似、幽玄は表現の最も本質的なもの 耽美主i義は時代思潮の一面の遊狂精神の現れ 世阿弥は、物真似(写実主義)と幽玄(耽美主義)が能の表現の最も本質的なものだと説いた、とする物真似は強調する必要もないほど本質化 観阿弥の幽玄は写実主義の基礎の上で表現された
国文学史 高木武 S8/6○ × × ○
真摯にして純粋な芸術に更正 優美高雅にして厳粛な内容 観阿弥 ・世阿弥父子は天才、大江
山の一節が文例文章の基調は幽玄な風韻 仏教思想豊富に行渡っている
新撰国文学史綱要 丸山林平 S9/4× × × 0 鎌倉室町時代の一大収穫i 観阿弥・世阿弥は大成者であり、創作者ではない羽衣の一節を文例として掲載
国文学史 藤井乙男 S10/1× × × ○ 謡曲の中心思想は仏教思想 謡曲は当代文学の雄i 世阿弥は能楽の大成者
簡要日本文学史綱 島津久基 S10/7○ × × ○ 幽玄を生命とする東洋芸術 室町時代を代表する詞章 世阿弥はワグナーに比すべき天才世阿弥の能楽論は卓抜
室町文学史 吉沢義則 S11/11△ × × ○ 観阿弥、世阿弥は能楽の大成者 作者は能楽者 観阿弥を評して 「幽玄無上」
謡曲総論
(『謡曲芸術』所収) 野上豊一郎 S11/12
× × × ○ 清次父子は式学としての品位を与えた 優麗典雅の趣を添えることに成功した構成を貫く原理は序・破・急の原理
日本文学通史 次田潤 S12/3○ × × ○ 古典的な題材を象徴的な音曲で表現 観客を神韻縹渺たる夢幻境に遊ばせる事を本領とする脚色は古典的な幽玄趣味と仏教思想が基調 美辞麗句を補綴した七五、七四調基調の華麗な韻文
世阿弥元清 野上豊一郎 S13/12○ ○ ○ o 幽玄は唯美主義、物真似は写実主義 物真似は表現の基礎、幽玄はそれを装飾 幽玄(唯美主義)と物真似(写実主義)は能の本質を形づくる二つの主要成分世阿弥は幽玄第一主義者、幽玄過重癖花は舞台的魅力
われらの日本文学 斎藤清衛 S18/7× × × ○ 写実的演技を第二とする 歌舞中心で観客を静かで美しい気分にひたらせる七五調を基調とし古歌や漢詩を用いる 世阿弥は大天才
師範国文学史 文部省 S18/70 ○ 0 ○ 幽玄を生命とする崇高な伝統芸術
世界に類のない誇 り 幽玄とは美しく柔和なる体で崇高優雅な美の極
致、能は世界に類のない誇りであるという世阿弥は芸術の天才 物真似を通して幽玄世界を創造するのを使命とした
世阿弥元清 高橋俊乗 S18/10○ ○ ○ 0 世阿弥は詩人であり、かつ作曲家 物真似は申楽の根底であり、基礎であり、素材 世阿弥の能楽演出論を構成する思想の要点は、物真似、幽玄、花の三つ物真似を彩色して仕上げるのが幽玄 物真似に幽玄を配し観客を面白く思わせるのが花
標準日本文学史
(日本語版) 中村武羅夫 S19/12
× × × ○ 名曲は多 く世阿弥作 中世末期から四百年以上五番立を厳守 執筆担当は風巻景次郎、シェイクスピアよりも尚百年以上前に遡る時代の劇古代ギリシャ劇に類似 人間中心劇の出発点
??
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽
玄 花 箋似 借弥 評 語 備 考
能を見る人に 栗林貞一 S21/7○ ○ × ○ 諸役の不統一は幽玄を壊し不愉快 舞台と役者と地謡と囃子方という四要素が渾然合一して
能楽独得の幽玄な陶酔境が現出する、という
芸道 佐々木八郎 S22/6○ ○ ○ ○ 物真似は能楽の肝要で、表現の基調 物真似を修飾仕上げるのが幽玄世阿弥は幽玄とともに花も重んじた 芸能には皮 ・肉 ・骨の三つの風がある
日本文学史物語 榊原美文 S22/11○ ○ ○ ○ 現存最古の舞台芸術 ・仮面芸術 物真似を飾り立てるものとして幽玄を重視 大正年間に梅若流が観世流から分かれ、現在六流派であるとの記載あり世阿弥の幽玄は優美 王朝風の唯美主義
能 金剛巌 S23/3○ ○ ○ ○ 型の芸術 物真似は内からの写実 世阿弥以来、非写実的な美しさである「幽玄」が能の最高の理想とされてきた、という幽玄の理想と精神
新日本文学史 塚本勝義 S23/7○ × × × 幽玄を生命 とする芸術 世阿弥は演技 ・作詞 ・批評の三面における天才
日本文学史 丸山林平 S25/4× × × ○ 観阿弥世阿弥は作者とは思えない もし作者なら驚くべき天才といわなけれぽならない
日本文学史 西郷信綱 S27/10 × ○ ○ 物語的・音楽的・舞踏的要素が支配的 能における 「幽玄」の:尊重写実主義(物真似)と情趣主義(幽玄)王朝的美の幻想的世界の醸成
国文学史要覧 山岸徳平 ・中田祝夫 S27/12○ × × ○
和漢折衷体で古歌 ・古詩 ・故事の引用多い 幽玄の趣にあふれた表現
観世親子をはじめ名作が多い
日本文学史 小西甚一 S28/12○ × × ○ 幽玄を第一とした歌舞重視の行き方 世阿弥の幽玄は高雅な優美をさす世阿弥の完成した能は徹底した理念的芸術 詞章もそれらしい趣を象徴する美しい詩になっている
世阿弥と利休一能楽と











× × ○ 夢幻能と現在能 構成が著しく類型的 三番 目物は 「幽玄美」を基調とし、それは「祝言」と対立する美意識である、とする会話以外の要素が甚だ多い 劇的な能 とショー的な能
増補日本文学史 西尾実 他 S40/1○ ○ × ○ 世阿弥は能を芸術的に完成した 最も重んじたのが幽玄であり、中世独自の美の理念 能楽論で強調した第一は稽古修行
日本文学史概説 麻生磯次 S42/4○ ○ × ○ 物真似と幽玄の融合 堅実な写実主義と華麗な唯美主義と提唱 世阿弥の説明においての評
世阿弥の世界
(日本文学の歴史) 伊藤正義 S42/10○ ○
× ○ 能を総括する理念が「幽玄」と「花」和歌は能の命
増補新版日本文学史 中世 田中充 S50/11○ ○ ○ ○ 二曲三体(物 真似を含む) 世阿弥の芸術哲学は二曲三体 ・花 ・幽玄 ・闌位
世阿弥芸術論集 解説
(新潮日本古典集成) 田中裕 S51/9○ ○ ○ 0
幽玄の所在は姿 世阿弥が重視したのは二曲(三体)の幽玄
日本文学通史 古典 内野吾郎 S52/3○ ○ ○ ○ 物真似の重視と花の必要性 能楽の最高原理が幽玄貴族的、女性的な優艶華麗な美に近い余情、暗示の芸術
融 ・狂言 総説(鑑賞日本古典文学)小山弘志 S52/9× × ○ ○ 二曲三体(物 真似を含む) 詞章は和歌的修辞により流麗で表現に厚み
日本古典文学史 乾安代 他 S62/40 ○ ○ ○ 風姿花伝で花と幽玄を説 く 物真似中心から歌舞中心の優美な能へ変貌 「花」の内に込められた普遍的なかつ深化した芸術美が 「幽玄」であると説く天才的俳優かつ偉大な劇作家、演出家 芸術論の中心は一貫して 「花」の追求
謡曲集一 解説
(完訳 日本の古典) 佐藤喜久雄 H1/4○ ○ ○ ○
世阿弥の理想 「幽玄美」 物真似中心から歌舞中心の美しき能へ洗練 世阿弥の業績についてのみ論じて
おり、能楽全体の説明ではない世阿弥は日本文芸史上稀な天才
謡曲集二 解説
(完訳 日本の古典) 佐藤健一郎 H1/40 ○
× ○ 世阿弥能楽論書の中心主題は「花」最も効果的 ・普遍的な花として幽玄を推奨 世阿弥の能楽論について論じており、能楽全体の美には言及していない無の境地
? ?
増補版日本文学全史 中世 小山弘志 H2/3○ × ○ ○ 二曲三体(物 真似を含む) 二曲三体は能を「幽玄」にする一つの行き方 世阿弥の作品の基本は「二曲三体」
日本文学史 久保田淳 H9/5× × × ○ 作者・演出家・批評家としても天才的な存在 中世文化を考える上に極めて示唆的な内容を含む
謡曲集 解説(新編日
本古典文学全集) 小山弘志 H:10/2○
× 0 ○ 二曲三体(物 真似を含む) 二曲三体は能を「幽玄」にする一つの行き方 世阿弥の作品の基本は「二曲三体」
謡曲百番 解説
(新日本古典文学大系)西野春雄 H10/3○
× × ○ 詩劇 ・積層構造 ・諧調と連続性 雅俗の共存(幽玄と、平俗滑稽を同時に求める)夢幻能と現在能 夢幻能 はシテー人の劇であ り、一焦点主義
日本古典文学を読む 廣田哲道 H14/2○ ○ × ○ 幽玄の系譜の重要な中核の一つ 夢幻能、複:式夢幻能の完成者が世阿弥世阿弥の美意識や思想は国際的にも日本的なもの、日本の特質を語るときによく引ぎ合いに出される
表2新 古今和歌集に対する評価
○:対 象とする言葉が使用されているもの △ 対象とする言葉に近い表現があるもの ×:対 象とする言葉の使用が全 く認められないもの
??????「 ???」
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽
玄 評 語 備 考
近来風体抄 二条良基 嘉慶1(1387)× 面白き集 初心の人にはわうし
百人一首抄 不明 応永4(1397)× 花をもととして実をわすれたる集
言塵集 今川了俊 応永13(1406)× 当世の風のみ 麗しき姿す くなし
耕雲口伝 花山院長親(耕雲)応永15(1408)× 文質合兼 昔の人の口まね
岩橋 心敬 文明2(1470)× 発相発明の境
新古今増抄 加藤盤斎 寛文2(1662)× 花がすぎたる集
資慶卿 口授 烏丸資慶 寛文6(1666)× 至極無上の集 情も詞もかけたる所なし 厂余りに事理つまりて却りて其体広からず」との言あり
光雄卿 口授 烏丸光雄 天和3(1683)× 今にしては歌もさびたり
席話抄 稲葉正倚 宝永5(1708)× 花過ぎた り 作意の助
渓雲問答 中院通茂 正徳5(1715)頃○
つや多し 「詞 は可用旧とて古 き幽玄なる詞を用いたるが能 く
候。新古今などよくよく見習はれ尤に候」との言あ り若年の者には見る事をゆるさぬ法
国歌八論 荷田在満 寛保2(1742)× 華美を極めた り
あしわけ小船 本居宣長 宝暦9(1759)前後 ×
此道の至極せる処にて此の上なし めでたくうるはしき
今の世まで通じてめでたき歌なり 歌道の全備
国歌八論斥非 大菅公圭 宝暦11(1761)× 意を構えること巧み 辞を択ぶこと華なり
古風小言 賀茂真淵 明和7(1770)写× 巧に気高く艶に優しからん
再贈稲掛大平書 村田春海 未詳 ○ 幽玄体なるを願える
尾張の家つと 石原正俊 文政2(1819)刊○
一首の続けざま幽玄 百般の姿あ り 「新古今集のころの歌は、一首の口調をめでたくととのふる事
を本意」とする旨の言あり。千載集:遮情の菩薩雄偉 ・流暢 ・豪壮 ・新奇という調 表徳の如来




歌学提要 内山真弓 天保14(1843)自序 ×
枝をため葉をすかしたる花なり 古今:自 然の花なり、草庵集:造 花にひと
しき物ならんか
???
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽
玄 評 語 備 考
歌道大意 伴林光平 嘉永7(1854)× 初心の手本と定めて歌をよむなり 強 く ・清 く ・華 や か に
万葉を学んでも万葉風ではないので、万葉の古
風を願って出来た新古今集を手本にしろという
桂園遺文 香川景樹 安政6(1859)刊× 枝をため葉をすかしたる花なり 古今:自 然の花なり、草庵集:細 工花なり
石園歌話 飯田年平 不明 × 形を第一として、意はその次 温良寛裕の意を失 う
国文学読本緒論 芳賀矢一・立花銑三郎 M23/4× 優美に流れ、句調のみ美麗 新奇な事、前古比なし
日本文学史 三上参次 ・高津鍬三郎 M23/11×
調べ流麗雅致 気力喪失
繊巧軽浮
和文学史 大和田建樹 M25/11× 花やか 新味あ り
詠歌之栞 下田歌子 M31/4× 毀誉相半ぽす
花多 く実少なき
初心の人は濫りに学ぶべからず 瑕ある玉多し
日本文学史要 佐 々政一 M31/10× 歌調流暢 思想等閑








日本文学史 笹川臨風 M34/5× 造語の奇警
描写の巧緻
嶄新なるものなし 思想陳腐
国文学史教科書 高野辰之 M35/1× 想に進歩なし 詞巧み
新体日本文学史 塩井雨江・高橋龍雄 M35/2× 巧妙奇警 奇想妙思
国文学史教科書(訂正二版)落合直文・内海弘蔵 M36/8× 流麗巧緻 過巧繊弱
国文学史教科書
(修正二版) 小倉博 M37/1
× 流麗 巧緻 俊成の歌論は取るに足らないもので、旧例を以て思想
を束縛 し、却って歌の進歩を妨げたとの指摘あ り絢爛
国文学史講話 藤岡作太郎 M41/1序× 巧緻繊細 豊艶華麗丈高し
新古今和歌集詳解 塩井正男 M41/8○ 詩想幽玄巧妙
修辞流暢
直覚的 韻致優美深遠
日本文学通覧 岡田正美 M42/7× 修飾の巧緻、歌調の流麗 千載集の歌風を大成したもの形式美を重んじ、思想の鍛錬を忘れる 後来の袰微の因
大日本文学史 鈴木暢幸 M42/12× 歌風繊麗にして修辞巧み 定家 ・家隆は優美にして巧緻
新古今和歌集遠鏡 鴻巣盛広 M43/2× 彩色画
精緻 ・濃艶 ・幽寂
技巧的
日本歌学史 佐佐木信綱 M43/10× 余悋優艶の趣 千載集:典 雅優麗なる歌風
新国文学史 五十嵐力 M45/5× 特になし









東圃遺稿(巻三) 藤岡作太郎 T4/5× 丈高し 繊細、巧緻、豊麗 幽玄体 という言葉あり虚偽に陥る
作歌問答 窪田空穂 T4/11× 敏感と濃厚な感情を表現 古今集の頂点、かつ行詰 り




音 楽的 リズ ム とメ ロデ ィー
新古今集(同上) 窪田空穂 T8/1○ 幽玄 余情 八代集研究号
古今集より新古今への
思想(短歌立言) 太田水穂 T8/9○
自然 ・天地の寂 しさ(抒情精神) 観美心 ・観美的観念 新古今集は古今精神の連続であり、進歩である、とし、
また芭蕉の俳句もその延長線上にある、と考えている幽玄趣味 風流道の源




新古今集選釈 佐佐木信綱 T12/3× 歌の真髄は精錬 ・技巧 ・複:雑 想像して詠むことが多い 今後の新古今研究に期待
新古今時代の和歌
(新古今論抄) 川田順 T12～!50
幽玄 ・有心、漢詩文の影響 絢爛と枯淡 無気力であった平安末期の貴族が、和歌に生命を投げ込み、憂
き身をやつし、そこに現当の諸願を掛け尽した、と見る象徴的表現を多分にもっている 頽廃的傾向、非個性的芸術
綜合日本文学全史 三浦圭三 T13/2× 清新な叙景詩 平坦優雅な内容を巧緻:な修辞で
国文学史提綱 三浦圭三 T15/5× 清新な叙景歌多い 本歌取、句切など多い 定家が有心体を鼓吹したとの記述あり巧緻 修辞法が応用自在
大日本歌学史 福井久蔵 T15/11○ 特になし
国文学史概論 植松安 S3/10× 余韻深い歌調の流麗と快活 主観客観の融合 主客錯交景情一致の文学を成した、という抒情 と叙景との調和 叙景の歌に優れる
和歌読本 太田水穂 S4/11○ 幽玄体 感じの尊重 『日本和歌読本』(昭 和8年4月)も 同じ主観の客観的表現 直感的表現














国文学史 高木武 S8/6○ 修辞上の技巧の極致 仏教思想の影響 千載集の歌風を大成したものが新古今集である、という情景融合の妙趣 定家は幽玄体を更に進める
新古今和歌集の研究(改
造社版 日本文学講座) 窪田空穂 S9/4○
余情と幽玄 幽玄は寂しさ 幽玄 は、艶 と相対するもので、美 しさを含んだ寂
しさのしみ じみ とした味わ いの もの、 とい う一巻の錦の表裏を同時に見られる 華やかさと寂しさ相縺れ合う
新撰国文学史綱要 丸山林平 S9/4× 歌調が頗る技巧的 流麗を極める 古今 と比肩しえるものはこの集だけである、という
国文学史 藤井乙男 S10/1× 千載集をうけて、これを大成したもの 千載集からの思想の発展なし 古今集と相対して歌壇の異彩である、とする表現形式に進歩が見られる 近古の初頭に輝 く大きな光彩
簡要日本文学史綱 島津久基 S10/7× 技巧の極致に到った所謂新古今調 恰も極彩色の絵巻物を観る感 ???
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽
玄 評 語 備 考
日本文学通史 次田潤 S12/3○










鎌倉文学史 吉沢義則 S15/8○ 情趣的傾向 幽玄と有心の二つの理念
中世の和歌(「短歌文学
講座』第一巻)所 収 窪田章一郎 S15/10○
余情の芸術的表現を限界まで高めた 脆 くくだけ易い繊細華麗な花 古今集が持っていた「優艶」が、哀れな、はかなさを持ったしめやかなも
のになっている、という。幽玄は時代の潮流、という絵画的世界を超え、音楽的世界に入る 象徴的
日本和歌史 佐藤一三 S15/10× 客観性が著しくなった 多数の読者を意識 内面的な特質を要約すると、象徴的、絵画的、音楽的、客観的となる、とい う漢詩的自然の尊重 ・題詠の発達 情景融合の歌の増加
和歌上達の書 太田水穂 S16/8○ 美の標準 と境地が幽玄
万葉古今:一 筋→新古今:二 筋
言い切 らないで余情としてきかせる本歌取をして内容を複雑化
われらの日本文学 斎藤清衛 S18/70 鎌倉室町時代は幽玄戦乱文学時代 和歌の三大高峰の一千載集から幽玄で余情にとんだ歌





× 幻想の素材を求める 個人の感情の陰翳を伝える 執筆担当は風巻景次郎、声調は『古今集』から情緒・風趣の内容は 『伊勢物語』『源氏物語』から和歌が抒情詩になった出発点 作家が男子中心となった
和歌史話 太田水穂 S22/110 幽玄体 感 じの尊重 『和歌読本』、『日本和歌読本』で、「主観の客観的表現」とあったものが、「象徴的表現」と変えられている象徴的表現 直感的表現
日本文学史物語 榊原美文 S22/11○ 幽玄体を推し進めた歌風
幽玄は余情、余韻、言外の美
幽玄美を実現するため本歌取を多用
新日本文学史 塚本勝義 S23/7× 巧みな技巧で優麗華美な歌風 叙景歌の増加、本歌取 り 千載集の歌風は温雅で幽寂
新古今風の萌せる鰍 の顳 的傾向
(日本詩歌の象徴精神 古代篇)
岡崎義恵 S25/3○ 和歌発展の究極点に到達 原始象徴精神への復帰指向 日本詩歌の潮流は、新古今以後、連歌に移り、近世に入ってその正系を俳諧に移した、という(その傍系に謡物がある)連歌 ・俳諧の出発点 余情幽玄
日本文学史 丸山林平 S25/4× 歌調は技巧的で華麗を極める 万葉、古今とともに三大歌集 古今 と比肩しえるものはこの集だけである、という
日本の古典 池田亀鑑 S27/1○ 象徴的世界 幽玄 ・妖艶美の歌を大成
日本文学史 西郷信綱 S27/1○ 心情の浪漫的統一を意識的に追求 抒情詩的純粋性 中世の文化様式として有名な 「幽玄」は深みをもつものではなく、漠然とした情趣的調和を希う末期的感情でしかなかった幽玄を支えたのが精神の貴族主義 複雑巧緻をきわめた技巧
国文学史要覧 山岸徳平 ・中田祝夫 S27/12
× 千載集をうけて、これを発展 絵画的 ・印象的 ・象徴的 ・夢幻的 千載集の歌風は、古今集の理想を時代感覚を盛って復活させ、金葉・詩花の新風をも融合し、静寂幽玄な歌風を作り出している情趣の限界にまで到達 最も偉大な高峰の一
日本文学史 小西甚一 S28/12○ 個性が顕著 有心は広義の幽玄 と別ではない巧緻繊麗 妖艶、唯美的な象徴主義
古典名歌集 解説
(日本国民文学全集) 窪田章一郎 S32/2○




S34/6× 概念的な発想を感覚化し形象化 余情を重視、象徴的表現源氏物語的情趣が多い 間接叙法的な表現態度
? ?
増補日本文学史 西尾実 他 S40/1× 千載集風の叙情を推し進め 幻想的な唯美世界 千載集は幽玄という新たな美の理念を理想とした、という












感覚的 ・絵画的 ・印象的 ・色彩的 物語的傾向が著しい
艶・妖艶の美をもった歌が比較的多い 表現が著しく技巧的
日本文学通史 古、典 内野吾郎 S52/30 千載集歌風の継承 幻想的、官能的な美の付加 俊成の歌風は優艶が主調で、優美、静寂の情趣を重んじる幽玄
の体であり、これを極めたのが有心体である、という複雑巧緻な技術 絢爛たる非現実的な美の創出
新古今和歌集・嫁 集・金塊和歌







和歌史 佐藤恒雄 S60/4× 主流は当代歌風 古典に支持された美的仮構世界
日本古典文学史 乾安代 他 S62/4× 余情妖艶 情調、映像の重層化 色彩的、絵画的、物語的、幻想的、象徴的
世界が創出されている意味の朧化
日本文芸史一表現の流
れ 中世 松村雄二 S62/6○
情調と理念 叙事、叙景の型 と心の対象化 「幽玄」「妖艶」「有心」といった表現理念を先行させ、








複雑なイメージや情趣 ・情調を創出絵画的 ・幻想的 ・物語的 ・象徴的
日本文学史 久保田淳 H9/5○ 最高の表現理念が艶と幽玄 古典主義が基調 艶も幽玄も概ね王朝的浪漫精神の回復を目指す古典主義が基
調。幽玄はその後、連歌、能楽などの世界で独特に展開
日本古典文学を読む 三村晃功 H14/2× 古典主義に貫かれている 本歌取 り
表3芭 蕉評価
???????「 ???」○:対 象とする言葉が使用されているもの △:対 象とする言葉に近い表現があるもの ×:対 象とする言葉の使用が全く認められないもの
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽
玄 評 語 備 考






日本文学史 三上参次 ・高津鍬三郎 M23/110
俳諧中興の祖「一 一 一 一 一 一一 需 曹 一 一 一一 一 一 一 一 一一 一F冖 冖 冒ロ 冒 曹 一 ■一 曽 一__r層 曹 曹 一 一 一 幽一 一
正風の振興
老荘の学を修め虚無枯淡の真意を解し禅気に通じ悟道に達す匿一 卩卩 冖"一 曹 一 一一 一 一 一 一一 一 一 雪,一9曹 一一 一 一一 一Fロ 曹 霹曹 曹 一 曹 曽 曽____r_辱 辱 一 冒 曹 曹 一曽
山家風の寂寥を求め幽玄の体を以て物に応ずるを主とした
和文学史 大和田建樹 M25/11× 博学多識にして仏に通じ絵をもよくする
? ?
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽玄 評 語 備 考
俳諧史伝 小比 木 信一郎 ・布川孫市 M27/3○
句体の閑寂、観念の幽玄ならんと期す曹一 一 帰 一 冖_呷 一 一_曽 一 一 曹 曽 謄一 呷 一 一 一 一 一響 一 一 冒 尸PF一 一 一 一 一曽 曹 隔 口 騨冖 一 一 一
発して正風の光を放ち幽玄となり不易流行の説となる
風雅のまことにつとめる
_一 曽 一 ■ 靨 一卩 尸 一 一 一 一 一一 一 曹 曹 ロ 回胛 一 一 一 一一 一 一 曹 曹 一 謄雪 冒 一 　 一一 　 幽 一 一 ■ ■一,ロ 尸P一 一 一
永久一磨の理想を含有し幽玄の致を極む、これが芭蕉の俳諧
俳諧独学 大橋又太郎 M29/40 幽玄奥妙の詩情を発揮 平民的文学の風格は終に芭蕉によって定められた




日本文学史:中 等教科内海弘蔵 M33/3○ 革新を達して此道の泰斗といわれる 閑寂の趣を寓し幽玄の旨を歌うことを主眼としたのが正風であり、正風の旨
中学国文学史 弘文館 M34/2○ その詠ずるところ皆幽玄
気韻、高尚ならざるものなし
古今独歩の体をなす これを世に正風と称す





幽玄の想を うたう 超然脱俗 して比類なき一流を創めた 定家の骨をさぐり西行の筋をたどり楽天が腸を洗い
杜子の方寸に入るというのが芭蕉の理想芭蕉の体を正風体とい う
俳句小史 佐藤紅緑 M35/4○
正風の主眼は閑寂にある、幽玄にある.一 一曽 一 一 一 一 一一 一 一_一 一曽 一 一 曹 胴 冒F一 一 一 一 曽一 一 曹 曹 口層 騙 一 一 一 一 一一 一 一 一 口罸
正風は着想の上に重きをおくもの
閑寂なるものは天然の幽玄なる趣、閑寂の反対は俗塵
一 一__幽 ■ 曹 一 ロ 層需 回 一_一 一 一一 曹 一 一 冒 鴨層 胛 一 一 一 一一 一 一 一 曹 騨胃 冒 一 一 一一 一 一 一 曹 曹 一冒 帋 一 一 　
芭蕉の俳句は禅から成立しており、芭蕉は大悟徹底した禅師
日本文学史要 池辺義象 M35/12× 老荘の学を修め禅道に入り独特の見をもつ 正風といい此道の大宗匠と仰がれた






蕉風 序 笹川臨風 M38/50 蕉風は俳の骨髄
蕉風なくして俳なく、俳ありて蕉風あり
鳴呼誰か蕉風の幽玄を偲ばざるものあらんや
国文学史講話 藤岡作太郎 M41/1序 ○
芭蕉の句は壮より老に及び三度変化した 漢語多用→内容外形併せ清新→言葉では表せない幽玄の調
遂に俳諧をして盛唐の詩、西行の和歌に遜色なくした 抖黴行脚は芭蕉が生涯を通じて変わらなかった嗜好
日本文学通覧 岡田正美 M42/7○ 閑寂の趣を寓し幽玄の旨を歌うのを主とする、正風 西行を慕い山家集を愛誦し諸国を周遊した
大日本文学史 鈴木暢幸 M42/12○ 脱俗幽玄にして気韻に富んだ一風を創始ロ ー 冖r一_一 一 一 曹 一瞬r甼 一 一 一一 一 ■ 曹,彈 一 一 一 一 一 曽一 一 曹 一 ロ 冖一 一 一 一 一 一鬯 曹 一詩美は自然 と人事と至る所に存在
二句付合の内に生じ来る無限の余韻を欲したのが幽玄といわれる所以










一曽 曽 曹 ロ 冒F一 一 一_曹 藺曽 曹 胴 冖r一 一 曽 曽 一 一,一 一 一 一 一一 一 曽 曹 一 囲尸 一 一 一 曽 一一 曽
写実 ・字余 り・漢語等の句形の変化に富む




曽曽 一 檜__一 一_一 一 一 曹曹 ■F一 一 一一 一 鬯 艙 雪 一一 一 一 一 一 曽曽 一 ■ 曹,一 一 一 一 一 一曹 一
元禄の社会に背いて最も生命のあるもの
閑寂の味わいに安住、寂しみに耽 り漬かっている




一 ロ胛P一 一 一曽 一 ロ 冒 骭 一 一一 一 一 曽 一 一罸 罸 一 一 　■ 一 一 一 一 騨-尸 一 一 一 曹曹 一 ロ 糟 盟 一 一
静寂 ・真摯
寂 ・細 み ・匂 い ・響 き




T7/10× 農村生活や田園の情趣、都会的情趣も兼ねる 作者の気分を託すのに外界の事物を以てする一種の象徴詩めいたところがある一 一 一 一一 需r一_一 一一 曹 一 一 一 一 一一 一 一 曽 一■ 曹 曹 ロ 冒 一一 一 一 一 曹 一曹 曹 一 胃 一 一一 一 一 一 一 ■ 一一 一 一 一
去来の言葉として 「幽玄の細み」と
いうのを引いている一 曹一 一r__一 一一 一 一 ロ 胛一 一 一 曽 一 一曹 一 回r一 一一 璽 一 一 一 ロ辱 一 　 一 曹 一 一雪 一 一 一 一観相として目に映じる具体的叙述を尊ぶ
? ?
???????「 ???」
国民文学史 鈴木暢幸 T9/1○ 脱俗幽玄にして気韻に富んだ一風を創始
二句付合の内に生じ来る無限の余韻を欲したのが幽玄といわれる所以
先人の思想を離れた 寂静・優美・崇高・雄大等多様な調べを与え、文学史上独歩の地位を確立
芭蕉翁の面影 木津碩堂 T11/11× 平民文学の風格 正風は我国文芸上の一大偉観となった
綜合日本文学全史 三浦圭一 T13/2○ 幽玄高雅な詩潮を以て立てたのが芭蕉の正風 詩材範囲の広汎なのと、作句態度が真面 目
清新簡素にして、而も幽玄閑寂の詩態を要とする 幽玄閑寂体唯一の例句は 「古池や…」
偉人の結婚生活 村上計二郎 T14/10○ 西行、宗祗と共に三大旅行詩人 西鶴、巣林子と並び元禄の三大文学者であるうミ高雅にして幽玄なのは他に擢んでる





国文学史提綱 三浦圭一 T15/5○ 幽玄閑寂を尊んだ 詩材の範囲を広めた唯美主義的見解 真面目な作句の奨励
江戸文学史 永井一孝 S4/4○ 老荘の学を修めて虚無恬淡の極意を解し禅味を会得 貞門の優麗から談林の滑稽に入り、終に幽玄閑寂の一派を成した幽玄とは露骨浅薄ではなく余韻の嫋々たる趣 幽玄と閑寂の趣は寂と栞・細みが相よって初めて達せられるもの
新撰国文学史綱要 丸山林平 S9/4○ 気韻の高い幽玄な俳風を創始 芭蕉は性格高逸、無欲、恬淡
江戸文学史 高野辰之 S10/5○ 生活と芸術の渾融・遊戯ではなく芸術 閑寂幽玄の自然観 ・静かに寂しい世界厳粛な創作態度 ・苦吟の一生 不易流行 ・さ び ・しお り ・にほひ ・ひ びき ・うつ り




われらの日本文学 斎藤清衛 S18/7× 優雅でまじめな新俳句道を樹立 芭蕉の作で秀でた句のよさといえば「寂び」あるものを推さねぽならない芭蕉の「寂び」はひとり孤寥に徹し、大自然を魂の友
とするような旅の体験から作句されたものが多い芭蕉は永遠の国民詩人





日本文学史物語 榊原美文 S22/8× 旅において森羅万象の実相を眺め得た、風雅の道 私意私情を去り、心中の夷狄鳥獣を克服して自然に随順することを重んじた現実的 あくまでも美的直観によって対象に取り組む
新日本文学史 塚本勝義 S23/7× 芸術性を付与 俳諧理念はさび・しおり・細み・軽みであり、作品はす!貿これを具現化したもの
日本文学史 丸山林平 S25/4○ 気韻の高い幽玄な俳風を創始 芭蕉は性格高逸、無欲、恬淡杜甫や李白に私淑 し、西行を景慕
日本文学史 西郷信綱 S27/1× 風雅の魔心 蕉風俳諧の理念にわび・さびがいわれている抒情詩 というより象徴詩に近い 移 り ・響 き ・匂 い
国文学史要覧 山岸徳平 ・中田祝夫 S27/12
× 余情でつけていく新境地を開拓 発句を重視し、厂さび」・「しおり」といった閑寂美にまで高めた
日本文学史 小西甚一 S28/12× 俳諧に対する態度は不易流行 俳諧を第二芸術から第一芸術へと引き上げようとした 『猿蓑』によって中世的な 「さび」を極めた道の意識、雅 と俗 「かるみ」と「さび」は同晦こ志向された、「さび」の行詰ま暁こ「かるみ」があ蕨 愚まない
芭蕉句集 発句編 解
説(日本古典文学大系)大谷篤蔵 S37/6△
貞門→機智的な談林風→漢文調→風雅 ・風狂→軽み 一句を大切に思うゆえに推敲に推敲を重ねる 元禄四年の『猿蓑』は「俳諧の古今集」とよばれ、その清雅幽
玄の高い格調をもって蕉門俳諧の神髄とされた
。 っ?
書名 ・論文名 著者 ・編者 成立 ・発行年月
幽




匂 ・響 ・俤 ・移 ・位 匂付とは前句の中に感じられる余韻や風韻をたよりに付ける方法






× 文学への自己献身によって生活が文学化 旅行が蕉風の拡大や門人の増加に貢献不易流行 ・軽み
日本文学通史 古典 内野吾郎 S52/3× 旅によって境地を見出す
和歌、連歌、漢詩などでは捉えられなかった美の領域を描き出すのが狙い










日本文学史 久保田淳 H9/5× 高い詩的レベルに到達 不易流行・風雅の誠などの考え方が文学史的に重要な意義を持つ
? ?
